










Knowledge creative company is attracted as the service sector of economy is growing. By the progress in information and 
communication technologies, communication and knowledge sharing in the company rapidly change. For example, new digital 
communication media, such as SNS (Social Networking Service), is now spreading to use in companies. However the impact of the 
new digital communication media for the knowledge sharing and creation of the company is not sufficiently understood. In this 



























一方で， 1990 年代より「学習する組織（ Learning 










図 1 SECI モデル（出典：「知識創造企業」[2]） 
 
 さらに，組織における「知識移転」については，Wegner
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的な経営上の成果（表 1 参照）をあげることである． 
 
























考え方（図 2 参照）に基づいて「日経 225」の企業を対象に
2010 年 2 月に行なったダイバーシティに対する企業の姿勢
に関する調査によると，「抵抗」のステージにある企業は 11％，
















目を以下の 4 つに分類している2． 
 
                                                          
2 http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/kokusaika-sihyo/kokusaika_gaiyou.pdf 
図 2 ダイバーシティに対する企業の姿勢（出典：「ダイバーシティマネジメント」[23]） 













































































































































































 本社と支社・子会社間（ headquarters and 
subsidiaries） 
 支社・子会社間（among subsidiaries themselves） 




























 技術に関する知識（Technical knowledge）: 







 システムに関する知識（Systemic knowledge）: 







 企業戦略に関する知識（Strategic knowledge）: 


















3.2 Transactive Memory System 










































































































































































 Apple Support Discussion8 
 マイクロソフト コミュニティ9 
 
 







るようになっている．Facebook や Twitter，LINE 等の SNS









































キングについてみてみると，企業での Facebook や Twitter
等のソーシャルメディアの利用率が 36.9％に達し，2011 年
と比較して約 10ポイントの上昇となっている．  
 
 







                                                          
10 http://www.idcjapan.co.jp/ 





















図 6 社内 SNSの利用状況（出典：IDC Japan11） 
 






























































































































図 7 コミュニケーションツールの活用段階 


























































































































































セマンティック Web の世界では，Web ページは
XML(HTML を XML 標準に対応させた XHTML を含む)に
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